








Trivelpiece Mode in a Magnetized Plasma 1 
-Dispersion Relation-
Nobuto MIYAMA， Toshitaka IDEHARA， Yoshio ISHIDA 
(Received Oct. 15， 1975) 
By means of coaxial probe antenna， Trivelpiece mode is excited in magnetized 
plasma column. Measuring the propagating wave patterns by using an interfe“ 
rometer system， the dispersion relation is determined experimentally. Wave 
surface obtained from these patterns suggests tbat the wave is backward one 
in the direction across tbe field. These result can be explained consistent1y by 






























させ， 各領域のガス圧がそれぞれ， 2 X 1O-2Torr程
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図1 装置図概観および磁場分布(磁場強度は任意単位〉
八個の空心コイルにより，管軸方向 (z方向とする〉 電子密度内=5 XlOs"，1010/cm8 であるo 電子の衝
に静磁場がかけられており，図1の下に示すように， 突周波数(大部分は，電子ー中性粒子聞の衝突〉は約
その分布は測定領域でほぼ一様であるo今回の実験に 6MHzで，実験において使用される周波数 ω/2it=
おいて，静磁場は Bo= 180gaussで，電子サイクロト 150'"'-'500MHzに対し十分小さし ほぼ無衝突と考え


















































り，電子の熱速度は約 9X 107 cm/secである。一方
図3において， Id=4mAω/2 r= 320， 400MHzの場
合の波の{立相速度 Vp九I1は，それぞれ6X 108cm/sec， 
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